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Abstract 
This study examines the actual state of music education in the Meiji and Taisho eras as seen in the magazine 
Music World, with a focus on song education. Music World was published from 1908 to 1923, spanning the Meiji 
and Taisho eras in Japan. The contents range from introducing songs, current Western music trends, styles of 
playing musical instruments and music theory. This can be read the purpose of trying to breathe fresh air into the 
music world over the field of everything aiming at new development based on cultural development until 1897. 
Though Music World is a prewar magazine, it was reprinted in 1995 and thus was highly influential at that time. 
Music World is compiled by information related to music from the item of a lot, and various musical information 
is mentioned in the respective items. Information was presented to concerned musician readers and became an 
index of music education. Therefore, it can be assumed that musicians throughout Japan participated in music 
education by referring to Music World. The state of school musical education is also mentioned, and thus the 
circumstances of such education in those eras are revealed. In this way, Music World refers to a variety of music 
information. Therefore, it is a suitable historical source for understanding the reality of the music education in the 






治 29 年に『音楽雑誌』が廃刊となると，その後新たに，明治 34年に『音楽之友』（楽友社），明治 37年に
『音楽新報』（音楽新報社）が誕生した。『音楽之友』は後に『音楽』として改名され発刊された。この『音
楽』と『音楽新報』が明治 41 年に統合され，新たに『音楽界』（楽界社）として発刊されるに至った。『音
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明治 41 年 1月～明治 45年 8 月に刊行された『音楽界』を見ると，当時の音楽教育の実態は，唱歌教授
を行う良い環境が整っていなかったことがうかがえる。 























































































































































































- 76 - 
 
してどうあるべきかという地方の音楽の推進が掲げられた記載が増加している。また中央のみならず地方
からも『音楽界』への寄稿が見られ，『音楽界』が全国の音楽関係者の関心を引いており，多くの情報を発
信していたことがわかる。しかし，唱歌教育の実情は，全国的に見ても唱歌科教師の質が低いこと，唱歌
教育を行う良い環境や設備が整っていないことなど様々な原因から，明治期と同様に依然として唱歌教育
が不振であったことがわかった。 
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